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This Paper describes the results of laboratory vane test 、Thich has been
carried out on the Slurry―KUR()B()KU in unsaturated conditions under the
gravitational consolidation.
The main subiects diSCussed here are as follows. Firstly, relationshiPs
between depth and shear strenghth are noted,  Secondary the anisotroPic
ratios are examined with various vanes in shape,  Finally, the laboratory
vane strength thus obtained is related to the other strengths, such as the
unconfined compressive strength, the direct shear stregth, triaxial compresslve
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2.36,液性限界 WL l10・0%,塑性限界 WP 88.4%,
塑性指数 IP 21.6, 自然合水比105.8%,粘上分<0,005
1111125%,シルト分 0,005～0.074111a150%,砂分 0.074～




























Fig. ュ Laるoratory Vane shear apparatus







伴   … … … 働
Fig,3～6は土糟内の一様な黒ぼくが自重による8ヶ
月間の圧密後における湿潤密度 γr, 間げき比 9,合水
比 ",飽和度 ■のいずれの値も深さ方向にかなりばら
Hg.3.恐
子THPS between deph Zmd
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応力 T″の関係を brittleness指数 rBを用いて式は)を
不している。
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Tπ'T7は等しくないので,ベー ン試験 から求めた θ







Fig,1l laI(b),(9に示している。図より,式(4)から  N
求めた T7とT河および式12)の慣用法から求めた σと
を比較すると,深度にかかわらずベーン鉛直面のせん断
強度 T打に比べて小さい値 であり, 慣用法の じ値は
Fig,11. variatiOn with depth Z of shear stre―
ngth c and shear strength On vertica二
surface T 7 and on horizOntal surface
TF at different D/F ratios
TyとT汀 の間にある。深度 が同一の場合,σ の値は
身/打ヵ羽、さぃほどT7に近づいている。また,ベー ン




































































藤村 尚・勝見 雅 :黒ぼくのベーンせん断強度について
?
?
Fig. 12, AnisotrOPy analysis
Fig.13は式俗)を用いた正規圧密状態の黒ぼくのせん
断強度 T7'Tπと圧密応力 σじ関係を示している。図






















た。Fig.14は一軸圧縮強さ T″ ～深度 Z関係 を示
す。一面せん断試験は従来型 の試験機を用いて実施し
＼






































Fig. 15, Relationships between dcPth Z and













して得られた三軸圧縮強さ Tチ と深度 Zの関係を Fig.
17に示す。















Fig. 17. RelatiOnshiPs between depth逐アand








































Hg.19はコ_ン先端角 αュを 30°, コ_ン童量P=
200gぉょび αlを60°,P=218gの2種類でフォー ル
































のせん断応力 T打は鉛直面のせん断応力 Tァの値 より
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